

































An animal model of status epilepticus induced by massed
electrical stimulations to the deep prepiriform cortex
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　Hippocampal damage induced by status epilepticus ﾛSEﾜ has been suggested as the developmental pathway of 
temporal lobe epilepsy｡ We developed an experimental model of SE induced by massed electrical stimulations into the 
deep prepiriform cortex｡ Stimulations under aminophylline pretreatment more effectively induced SE than those in the 
absence of aminophylline｡ Most SE episodes included secondary generalized seizures｡ Cresyl violet staining indicated 
neuronal degeneration in CA1 and CA3､ 1ﾝ2 weeks after the SE｡ Mild neuronal loss was observed 8 weeks after the SE､ 
although there were no obvious histological changes in the hilus｡ Immunoreactivity for GluR1､ a subunit of the AMPA 
receptors､ was reduced in CA3 and the hilus starting 1 week after SE､ indicating a discrepancy between the 
distributions of neuronal damage and the GluR1 decrement｡ The present model serves as a useful model of SE｡ Further 
improvement of this method will make it an effective tool for understanding the developmental process of temporal 
lobe epilepsy｡
原　著
岡山医学会雑誌　第119巻　May 2007, pp｡ 41-47
キーワード：けいれん発作重積（status epilepticus），深部前梨状葉皮質（deep prepiriform cortex），









知られている 12,14 ﾝ 16) ．Ａ１受容体の拮抗薬である 
aminophylline は発作を延長させる作用を持つ14,15)が，今回


























































二次抗体である biotin 化抗家兎 IgG 山羊抗体（１：100希
釈，Chemicon）を含むをショ糖加リン酸緩衝液中に２時間
保存した．ABC キット（Vectastain；ABC Elite kit）を用
い，avidin・biotin 化 HRP 複合体を作成し，ABC 溶液中
に２時間保存した．各行程の間はショ糖加リン酸緩衝液に
て切片の洗浄を実施する．最終的な発色には3‘3ﾝdiamino-








　Cresyl violet 染色標本において，電極先端がいずれも 
DPC，海馬の意図した範囲内にあることを確認した（図１）．
図１　電極先端確認用 cresyl violet 染色















較的早期から facial twitching，head nodding などの部分
発作重積状態を示した．最終的に20匹中19匹のラットが，







































重積発生 （＋） （―） 計
投与群 17 ３ 20























ａ，ｂ：cresyl violet 染色 CA１領域，ｃ，ｄ：GluR１免疫染
色 CA１領域，ｅ，ｆ：cresyl violet 染色 CA３領域，ｇ，ｈ：
GluR１免疫染色 CA３領域．左列：非刺激対照ラット，右列：
重積完成８週間後．Cresyl violet 染色では CA１領域，CA３領
域で核の濃染像および細胞脱落が認められる（矢印）．GluR１免















前 処 置 と し て aminophylline 前 投 与 を 併 用 し た ．
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　 DPC 刺激によるてんかん重積動物モデル：小山文彦 　
